










Images of Hai Phong, Hanoi and Lao Cai 
Seen by Toa Dobun Shoin Students in their Description before the Taisho Period








1）香港経由路線について、［塩山 2017b：151］は大正期以前 35コース、［塩山 2018：38］は昭和期 60コー
スとしており、全期間で 95コースが香港を通過している。


































路線藤田 2000 郭晶 2007
1901―
1907 1―4 ― ― 14 ― ― ― 0
1907 5 1 13 17 0 0 0％ 0
1908 6 2 12 13 0 0 0％ 0
1909 7 3 14 16 0 05） （6.3％） 1
1910 8 4 11 12 1 1 8.3％ 1












1912 10 6 10 11 0 0 0％ 0
1913 11 7 8 10 0 0 0％ 0
1914 12 8 11 11 0 1 9.0％ 1
1915 13 9 11 11 0 0 0％ 0
1916 14 10 13 14 0 0 0％ 0
1917 15 11 14 15 1 1 6.7％ 1
1918 16 12 14 14 0 0 0％ 0
1919 17 ― 14 0 ― ― ― ―
1920 18 13 23 23 4 4 17.4％ 4
1921 19 14 20 22 1 1 4.5％ 0
1922 20 15 21 23 3 3 13.0％ 3
1923 21 16 17 17 3 3 17.6％ 3
1925 22 17 18 19 4 3 15.8％ 3
1926 23 18 15 15 1 1 6.7％ 1
1927 24 19 15 17 6 4 23.5％ 4
1928 25 20 15 15 5 4 26.7％ 3
1929 26 21 19 20 3 2 20.0％ 1
1930 27 22 17 20 3 4 20.0％ 2
1931 28 23 19 21 4 3 14.3％ 3
1932 29 24 25 28 0 0 0％ 0
1933 30 25 31 32 1 0 0％ 0
1934 31 26 26 26 0 0 0％ 0
1935 32 27 22 22 2 2 9.0％ 2
1936 33 28 25 25 2 1 4.0％ 1
1937 34 29 29 29 3 1 3.4％ 1
1938 35 30 30 30 3 2 6.7％ 1
1939 36 31 21 21 4 2 9.5％ 1
1940 37 ― 28 8 ― ― ― ―
1941 38 32 31 32 0 0 0％ 0
1942 39 32
38
0 0 0 0％ 0
1943 40 33 38 0 0 0％ 0
合計 662 673 54 436） 6.4％ 37
































1909 7 3 0 ― 1 （1）諒山―河内―興化―河内―諒山
1910 8 4 1 1 海防―河内―老開 1 1（2） 海防―河内―老開
1914 12 8 1 2 海防―河内―老開 1 2（3） 海防―河内―老開
1917 15 11 1 3 海防―河内―老開 1 3（4） 海防―河内―老開




5 海防―河内―老街 5（6） 海防―康海―海防―河内―老開







1921 19 14 1 8 海防8） 0 8 ×




10 海防―河内―老開 10（10） 海防―河内―老開
11 海防―河内―老開 11（11） 海防―河内―老開
（次頁につづく）












13 海防―河内―［雲南］ 13（13） 海防―河内―［雲南］
14 海防―河内 14（14） 海防―河内―海防









1926 23 18 1 18 海防―河内9）―［雲南］ 1 18（18） 海防―嘉林―老開―［雲南］




20 海防―河内―海防 20（20） 海防―鴻基―海防―河内―海防




























































32 海防―河内13） 32 ×

























1936 33 28 1 38 海防―河内―老開 1 38（34） 海防―河内―老開










41 海防―［曼谷］ 41（36） 海防―河内14）―西貢





















































































































































































































































35）このほか、海防―河内間の風景については［大旅行誌 11：381］［大旅行誌 17：284］［大旅行誌 17：
470］等の記述がある。
















































































44）［大旅行誌 17：66］、［大旅行誌 17：286］及び［大旅行誌 17：470］参照。
45）大正期以前の書院生が河内の宿泊先として鮫島を明記するのは［大旅行誌 8：273］［大旅行誌 13：15］［大




























49）下村氏との面会の記述はさらに［大旅行誌 13：15］［大旅行誌 13：353］［大旅行誌 17：285］等があ
る。















































54）［鉄道省 1917：152］によると河内―老開間は 296キロメートル、所要時間は十一時間である（原文“296km.， 
in 11 hrs.”）。
55）［鉄道省 1917：152］ によると河内―安沛間は 155.3キロメートル、所要時間は五時間である（原文“Yen=bay























57）原文は“This is the capital city of the province and situated at the point where the River Nam-ti flows into the 
Red River.Surrounded by mountains on all sides,it is a picturesque spot.The city is separated from Ho-keou, which 
is within the Chinese boundary,only by the Nam-ti，the two towns being connected by a bridge across that river.
What is known as low Lao-kay comprise the three towns of lao-kay, Pho-moi,and Coc-lew; it is the only large city 
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